CARBON DIOXIDE REACTIVITY ON CORTICAL CEREBRAL BLOOD FLOW DURING ENFLURANE, ISOFLURANE AND DIAZEPAM-FENTANYL ANESTHESIA IN NEUROSURGICAL PATIENTS by 下村, 俊行







CARBON DIOXIDE REACTIVITY ON  CORTICAL CEREBRAL BLOOD FLOW 
DURING ENFLURANE， ISOFLURANE AND DIAZEPAM -FENT ANYL 
ANESTHESIA IN NEUROSURGICAL PATIENTS 
TOSHIYUKI SHIMOMURA 
Dψart問 ent01 Anesthesiology， Nara Medical Unive問 ity
Received July 29，1994 
Abstract: Background: Effects of the CO2 reactivity on cortical cerebral blood flow 
(CBF) have not been investigated by non一invasive，non-radioactive procedure in clinical 
aneshesia (enflurane， isoflurane and diazepam-fentanyl). The purpose of this study is to 
evaluate the cortical CBF and CO2 reactivity under anesthesia with a thermal clearance 
method. 
Materials and Methods: The CBF were determined by principle of Peltier's effect 
(thermal clearance method) in 26 patients who have been anesthetized and undergone 
neurosurgery. The CO2 reactivities were measured at the clinical steady state of PaC02 
levels : 35 mmHg， 40 mmHg and 45 mmHg during enflurane (nニ 8)，isoflurane (n = 9) and 
diazepam-fentanyl (n二 9)anesthesia， respectively 
Resu1ts : The CO2 reactivities of cortical CBF Were wel1 maintained during al1 anesthesia. 
The slopes of regression line (L1CBF vs L1PaCOz) were 2.74 ml ・100g-l・min-1・mmHg-l
(enflurane)， 1.17 ml • 100 g-l ・min-1・mmHg-lCisoflurane) and 1.01 ml ・100g-l ・ min- 1 •
mmHg-1 (diazepam-fentanyl). 
Conclusion: These results suggest that in neurosurgery under enflurane， isoflurane 
anesthesia， itshould be cared for the great reduction of CBF induced by hypocapnic 
cerebrovascular reactivity 
Index Terms 
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理論式 CBF=Kx(1!V -l/Vo)， {CBF 脳皮質血流量，
V 目熱勾配差による起電力， Vo:脳皮質血流量が 0の時
























































計による CBFとVの測定は計 7回行い， V。は計 6回測
定した.V。は平均 402:t5mVで，算出した Kは平均
64760土9706であった.以上の結果より次式が得られた.
CBFニ64760x (1!V -1/ 402) 
2)エンフノレレン麻酔中の CO2反応性
対象症例は，男性 5例，女性 3例の計 8例で，脳動脈






































































































































































































PaCO" art巴rialPC02 (mmHg) ; CBF， cerebral blood flow (ml'100 g-l・min-1) ; MAP， mean arterial pressure (mmHg) ; 














































Fig. 2. CO2 response during enflurane anesthesia. 
(CBFニ 2.74x PaC02-54， r=O. 62) 
50 40 30 
PaCOZ (mmHg) 
Fig. 1. CO2 response during enfluran巴 anesth巴sia.
50 40 30 
CBFとPaC02の散布図の回帰直線の傾きは 1.16ml ・
100 g-l • min-1・mmHg-l(rニ0.48，p<0.05， n=27)であ
った(Fig.4).
4)ジアゼパムーアエンタニーノレ麻酔中の CO2反応性
対象症例は，男性 3例，女性 6例の計 9例で，脳動脈
癌 4例，脳腫疹 3例，脳虚血疾患 2例で平均年齢は 57土
16歳で，ジアゼパムの投与量は 10mgで，プエンタニー
ノレの使用量は 3.4~7.5(5.3土 1.25)μg ・ kg- 1であった.
ジアゼパムーフエンタニーノレ麻酔中の CO2反応性は
normocapnia， hypocapnia， hypercapnia時の CBFに
有意差があり， CO，反応性は保たれていた(Table3， Fig目
5) CBFとPaC02の散布図の回帰直線の傾きは 1.01
ml ・100g-l • min-1・mrnHg-1(r=0.48，p<O.Ol， n=29) 
エンフノレレン麻酔中の CO2反応性については nor
mocapnia， hypocapnia， hypercapnia時の CBFに有意
差があり， CO2反応性は保たれていた(Table1， Fig. 1). 
CBFとPaC02の散布図の，回帰直線の傾きは 2.74ml' 
100 g-l・min-1・mmHg-1(r=0.62，p<O.Ol， nニ 23)であ
った(Fig.2). 
3)イソフルレン麻酔中の CO2反応性
対象症例は，男性 4例，女性 5例の計 9例で，脳動脈
癌4例，脳腫湯2例，脳虚血疾患 1例，動静脈奇形2例
で平均年齢は 51士21歳で，イソフノレレン呼気終末濃度は
0.5~ 1. 2 %，平均 0.92士0.29%であった.
イソフノレレン麻酔中の CO2反応性について nor.
mocapnia， hopocapnia， hypercapnia 時の CBF~こ有意
差があり， CO2反応性は保たれていた(Tabl巴 2，Fig. 3). 
Hypercapnia 
行









































































































































































































































































































































































































PaCO" arterial PCO， CmmHg) ; CBF， cerebral blood f10w Cml・100g-l・mmり;MAP， mean arterial pressure CmmHg) ; 



















































 PaC02 (mmHg) 
Fig. 4. CO2 response during isoflurane anesthesia. 
(CBFニ 1.16x PaCO，-5， r二 0.48)
50 40 50 
PaC02 (mmHg) 































Table 3. PaC02， CBF， and MAP during diazepam-fentanyl anesthesia 








































































































































































































































































































PaC02， arterial PC02 (mmHg) ; CBF， cerebral blood flow (ml.100g-1・min-1) ; MAP， mean arterial pressure (mmHg) ; 















































Fig. 5. CO2 response during diaz巴pam-fentanylanes. 
thesia 










































CO，反応性を比較した Drummondら'3)の研究では， 75 
%の N，O麻酔下で，平均血圧を 110-125 mmHgに保っ





































































ml ・100g-l・min-1・mmHg-1，l.17ml ・100g-l ・ min- 1 •











病センター麻酔科畔政和先生に深謝いたします.また を用いた脳血流量測定法の検討.呼と循 29: 147 
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